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This study aimed to determine the motives behind general citizens participating in a simulated patient volunteer 
scheme and highlight the issues required for consistent participation.  A semi-structured interview was conducted to 
identify the motives for becoming simulated patient volunteers and the issues raised in sustaining their commitment 
in six simulated patient volunteers who provided their consent to this study.  The data analysis in accordance with the 
Qualitative Synthesis Method (KJ method) proposed by Yamaura (2008) extracted the following six categories as the 
motives behind general citizens participating in the simulated patient volunteer scheme: they wished to acquire new 
knowledge, develop nursing students from the patient’s position, gaining understanding of the patient’s position, social 
involvement and making good use of the experience, as well as just because it was something they felt that they could 
do.  Two categories, the respect for self schedules and the possibility of changing the volition of participation, were 
extracted as the issues raised in sustaining their commitment.  The results above confirmed that not only altruistic 
motives of hoping to develop nursing students and being of use to society, but also selfish motives such as self growth, 
new meaning of existence and developing understanding of patient positions could drive general citizens to become 
simulated patient volunteers.  It was also suggested that there was a need to value jobs and leisure activities other than 
simulated patient volunteer activities, and to establish the environment where the free will to become a volunteer was 
respected in order for simulated patient volunteers to allow consistent participation.  







てほしい思い】【新たな知識を獲得したい思い】【自分でもできそうな思い】の 6 カテゴリー が抽出された。ま
た、模擬患者ボランティアを継続するための課題については、【自分のスケジュールを尊重したい思い】【参
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平成 25 年 9 月 １．現代の若者の気質と対話力
２．患者の心がわかる看護師を育てるために－討論会 （茶話会形式）
平成 25 年 10 月 Ｂ市健康祭り
講演会「健やかな毎日を過ごすために－生きがいとボランティア活動」
平成 25 年 11 月 外部講師による講演会「こんな看護師になってほしい」
患者体験のある講師から学生に向けてのメッセージ 




平成 26 年 2 月 シナリオに基づいた模擬患者演習と学生体験
（演じることとフィードバック）
平成 26 年 3 月 シナリオに基づいた模擬患者演習と学生体験
（演じることとフィードバック）
平成 26 年 5 月 シナリオに基づいた模擬患者演習と学生体験
（演じることとフィードバック）
平成 26 年 6 月 模擬患者演習（授業）








機として、総計 73 のコードを抽出し、それらは 19





































































対象者は 6 名で、男性 4 名、女性 2 名であり、
年齢は 50 歳代から 70 歳代であった。職業の内訳

















と回答があり、内容から総計 14 のコ ドーを抽出し、
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